
























































How should Junior Sports be put into practice?（1）
－ Learning from what boys on a rubber baseball team and their mothers have to say －
Takaaki ISHIYAMA & Takahiro HISAZAKI



























































































































































































































































チーム名 メンバー数 調査対象者数 ３年 ４年 ５年 ６年
Aスポーツ少年団 44名（男42，女２） 38名（男36，女２） ７名 11名 ９名 11名
Bスポーツ少年団 42名（男41，女１） 39名（男38，女１） ８名 10名 10名 11名
Cスポーツ少年団 40名（男38，女２） 39名（男38，女１） 10名 ９名 ８名 12名
（χ２9， N=116）=0.213, n.s.

















































































































































































































































































ステップ クラスタ番号 新番号 併合距離
１） １  +  ２ ----> ２ 1.00000
２） ２  +  11 ----> 11 1.00000
３） ３  +  ６ ----> ６ 1.00000
４） ４  +  ７ ----> ７ 1.00000
５） ５  +  ８ ----> ８ 1.00000
６） ８  +  14 ----> 14 1.00000
７） ９  +  16 ----> 16 1.00000
８） 10  +  15 ----> 15 1.00000
９） 12  +  13 ----> 13 1.00000
10） 15  +  17 ----> 17 1.00000
11） 14  +  16 ----> 16 2.32379
12） ６  +  17 ----> 17 3.13050
13） 11  +  17 ----> 17 4.14729
14） ７  +  13 ----> 13 5.52268
15） 17  +  16 ----> 16 6.88812
16） 16  +  13 ----> 13 8.00777
Fig 1　クラスター分析原案（デンドログラム）
（左の数値は重要順位）
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石山・久崎：ジュニアスポーツはいかにして実践されていくべきか（１）
How should Junior Sports be put into practice?（1）
─ Learning from what boys on a rubber baseball team and their mothers have to say ─
Takaaki ISHIYAMA & Takahiro HISAZAKI
　This study reports the process（1） of fi eld research for boy’s baseball team during the past 6 years 
to examine how child’s growth and development should be facilitated with consideration of the role of 
junior sports. Furthermore, while many of the earlier studies up to the present have been refl ecting 
researches mainly for coaches and surrounding adults (including parents), we examined it through 
establishing a research question as “What is the viewpoint of children themselves”. As the result, it 
was confi rmed that there was a deviated view between adults and children and the gap between both 
parties provides various influences on the children’s growth and development through children’s 
sports activities. The study clarifi ed that it is necessary for consciousness transformation to junior 
sports by adults to encourage the affi  rmative side of junior sports in future. 
Key words: junior baseball team,  coaching,  fi eldwork,  qualitative research 
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